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MEXT 
ABSTRACT 
In this study, the text information of academic papers (about 2.3 million) published by Japanese 
authors and patents filed with the Japan Patent Office (about 12 million) since 1990) are used for 
analyzing the inter-relationship between science and technology. Specifically, a distributed 
representation vector using the title and abstract of each document is created, then neighboring 
documents to each are extracted using cosine similarity. A time trend and sector specific linkage of 
science and technology are identified by using the count of neighbor patents (papers) for each paper 
(patent). It is found that the number of patents in the vicinity of papers decreased over time while the 
number of papers in the vicinity of patents increased. This can be interpreted as an advance the 
expansion of the scientific frontier by papers come first, then the technological progress (by patents) 
follows in the fields with substantial scientific knowledge already existed. The science intensity of 
technology has been measured by non-patent literature citation by patent. However, the citation 
information does not give the information of technology’s impact on science. This study shows that 
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る⽅法（Lissoni et. al, 2013）やテキストマイニングを使って内容の似ている特許と論⽂
を特定する⽅法（Magerman et. al, 2015）などがあり，アカデミックインベンターの分析
（例えば，特許が論⽂⽣産性に与える影響）に⽤いられている。また，論⽂著者と特許出
願⼈を接続した⼤規模なデータベースを作成し，同⼀研究者による特許と論⽂のペア情
























· ⽂書分散表現に対して K-Means++法(Arthur, 2007)を⽤いたクラスタリングを実
施し，クラスタごとの頻出語でWord Cloud を作成。 
Ø UMAP(McIness, 2018)による次元圧縮（300 次元→2 次元）を⽤いた分散表
現空間の 2次元可視化 
· ⽂書間の類似度(ベクトルのコサイン類似度)による近傍⽂書（それぞれの⽂書に
対する近傍 200 ⽂書）の抽出。 
Ø 近傍⽂書の取得については⾼次元ベクトル近傍探索 NGT（Neighborhood 












· 論⽂情報：Clarivate 社の Web of Science における SCIE(Science Citation Index 
Expanded)収録論⽂について，1990年〜2017年までに出版されたものでかつ⽇本を
所在地とする著者が⼀⼈以上含まれているもの。 
· 特許情報：PATSTAT2020 Spring Version に含まれている⽇本特許庁に出願された特
許（英語の翻訳された発明の名称と要約情報が⼊⼿可能なもの） 









表現を作成するという，いわゆる SWEM (Simple Word-Embedding-based Methods)-aver 
(Shen, 2018) を採⽤している。単語については，論⽂・特許の合計約 1430 万件のタイト








 この単語分散表現の結果を SWEM-aver 形式で⽂書毎に集計した⽂書分散表現に対して
も単語分散表現と同様に K-means++法によるクラスタリング（16 クラスターの分類）を
⾏った。この 300次元の⽂書分散表現について，次元圧縮⼿法である UMAPを⽤い 2次
元に圧縮した技術マップを図 2 に⽰す。なお，それぞれのクラスターの内容については，




図 2：クラスター分析結果の可視化（UMAPを⽤いた 2次元圧縮結果） 
 
3.3. 論⽂と特許の関係 









































いて，ランダムに 10000 ペアを抽出して，それらのコサイン類似度の分布を⾒た。図 4は
それぞれのペアに関する⼗分位の値をプロットしたものである。中央値（ミディアン，P50） 
を⾒ると，論⽂-論⽂の値が最も⾼く 0.73，その次が特許-特許（0.70），最後に論⽂-特許
（0.69）となっている。また，10 パーセンタイル（P10）を⾒ても，それぞれ 0.6 程度と
なっており，ランダムに抽出したサンプル間のコサイン類似度は⽐較的狭い領域（10パー









































































図 6は，近傍 200番⽬の⽂献とコサイン類似度によって，全体を 4つのグループ（コサ
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